
















































Changes of the goal of deaf education from the start of its compulsory
education to the Showa 40s （1948－1974）, Japan: 








































































　昭和18年 ７ 月 １ 日，東京都制が実施され，東京
府立聾唖学校は，東京都立聾唖学校に名称変更と
なる。昭和18（1943）年度の「東京都立聾唖学校






















































































































































































出典　東京都立聾唖学校（1943）; 東京都立聾唖学校（1947）;東京都立品川ろう学校（1957 ; 1961～1965 ; 1970 ; 1975）






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（昭和29年 １ 月），p. １ ．
小沢澄雄（1953）新学期を迎えて．品川通信，36










ス，11（昭和24年 ７ 月），p. ３ ．
品川通信編集部（1950）夏期休暇に寄せて．品川
通信，18（昭和25年 ７ 月），p. １ ．
品川通信編集部（1953a）入学の喜び．品川通信，
36（昭和28年 ４ 月），p . ２ ．
品川通信編集部（1953b）新入生を迎えて（中学
部生徒 A）．品川通信，36（昭和28年 ４ 月），
p ３ ．
品川通信編集部（1953c）新入生を迎えて（中学
部生徒 B）．品川通信，36（昭和28年 ４ 月），
p ３ ．
品川通信編集部（1953d）新入学児の親として．
品川通信，36（昭和28年 ４ 月），p. １ ．
品川通信編集部（1953e）新入生を迎えて．品川
通信，36（昭和28年 ４ 月），p. ３ ．
品川通信編集部（1954a）母の願い．品川通信，
45（昭和29年 ６ 月），p. １ ．
品川通信編集部（1954b）夏休みの計画．品川通
信，46（昭和29年 ７ 月），p. ３ ．
品川通信編集部（1954c）秋空に思うこと．品川
通信，47（昭和29年 ９ 月），p. １ ．
品川通信編集部（1962）「特殊学級」近況報告 こ
の子たちを受け持って．品川通信，92（昭和












和42年 ３ 月），p. １ ．
品川通信編集部（1967b）卒業生の進路状況考察．
品川通信，105（昭和42年 ３ 月），p. ３ ．
匿名（1967）私の生活記録．品川通信，105（昭









　昭和18年 ６ 月 １ 日．
東京都立聾唖学校（1947）東京都立聾唖学校一覧
表　昭和22年11月．
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佐々木：義務就学制実施後の聾教育の目的論の変遷
Changes of the goal of deaf education from the start of its compulsory 
education to the Showa 40s （1948－1974）, Japan: 
An analysis of the newsletters of the Tokyo metropolitan schools
Junji SASAKI
　The purpose of this study was to analyze the goal of deaf education from the start of its 
compulsory education to the Showa 40s （1948－1974）. School summaries and newsletters of the Tokyo 
Metropolitan Shinagawa and Ota Schools for the Deaf were analyzed. The goals of the two schools 
consisted of the following four elements: to conquer disability by oneself, to equip with oral 
communication skills, to embody morality and sociability to live in a hearing society, and to be 
occupationally independent. Future images on work and living held by teachers, parents, and pupils, 
including the alumni, were similar in concept that deaf people needed autonomy to conquer 
disabilities by themselves and that they lacked cooperativeness and planning. These images were 
affected by the dominant sociocultural context of the individual model of disability and stigma that 
labeled deaf people as socially inferior. In the Showa 40s, however, pupils and alumni began to 
discover the social aspect of their experienced disabilities and confront the stigma attached to them. 
The schools had difficulties realizing their goals during the period.
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